











































































( 1 )包括的なサーベイとして、以下を参照のとと。 W.Beinart，“The Politics of Colonial Conservation " Journal of 
Southern African Studies， vol. 15， no. 2， 1989， W.Beinart，“Empire，Hunting and Ecological Change in Southern and 
Central Africa" ，Past&Present， no. 128， 1990. 
( 2) J. M. MacKenzie，“Empire and the Ecological Apocalypse: the Historiography of the Imperial Environment" in T 
Griffiths &: L. Robin(eds.)， Ecology and Empire:Environmental History of Settler Societies， 1997，pp. 215-28 
(3) R. Grove， Green Imperialism:Colonial Expansion， Tropical Islands Edens and the Origins of Environmentalism， 1600← 
1860，1995， W. Beinart，“Empire，Hunting and Ecological Change in Southern and Central Africa" ，Past & Present，no 
128.1990. 
(4) D. Anderson &: D. Johnson(eds. )， The Ecology of Survival :Cc1se Studies frODJ Northeast Africc1n Histor.y， 1988. 
( 5) J. M. MacKenzie， Empire of Nature:1IiωltinA巴COl1servationand British Imperialism， 1988. 
( 6) J. M. MacKenzie，“Empire and the Ecological Apocalypse" ，pp. 221-2. 
(7 )とのマッケンジー独特の用法については、 J.M. MacKenzie， Empire of Nature， p.201参照。
(8 )南アフリカの環境史研究の活況については、以下の文献参照。 J.Carruthers，“Towards an Environmental History of 
Southern Africa:Some Perspective" ，South AfricaJl Historicc11 Journal， vol. 23，1990， pp. 184-195， F.Khan，“Rewri ting 
South Africa' s Conservation History-The Role of the Native Farmers Association" ，Journal of Southern African 
Studies， vol. 20，1994， pp. 499-516. P. Steyn &: A. Wessels，“The Emergence of New Environmentalism in South Africa， 1988 
ー1992"，South African Historicc11 Journal， vol. 42，2000， pp. 210-31.なお、南アフリカにおける研究の興隆は、『南アフリ
カ研究雑誌』の特集号 Journc11of Southerl1 Africc1n Studies， vol. 15， no. 2，1989が嚇矢となったと思われるの
( 9) James Stevenson-Hamil ton Archi ves， Larkhall Record Offi ce ，Strathclyde (Lanarkshire) Folder: Hami 1 ton of Fairholm， 
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(1) L. トンプソン(宮本正興、吉圃恒雄、峯陽一釈)、『新版南アフリカの歴史』明石書庖、 1998年、 59-62、109-120頁。
(2) S.Marks &: A Atmore(eds)，Economy and Society in Pre-Industrial South Africa， 1980，pp.313-49. 
(3) プノレー・アンテロープとクアッガが絶滅の危機に瀕しているとの報告がなされ、危機感を煽っている。これについては、 J
Carruthers， The Kruger National Park:a Social and Political History， Natal， 1995， p.8参照。
(4) Ibid. ， pp. 11-2. 
( 5) A. T. Cunynghame，砂 Commandin South Africa， 1874一放 1879，
p. 281; H. Roche，伽 Trekin t}Je Transvaal， 1978， p.272; A. Anderson， Twenty-fiveYears ilJ a拘gOIJ:SportalJd Travel ilJ 
South Africa， 1888， p.27. 
(6 ) トランスヴアーノレゲーム保護協会および、 R.K.ラヴディにういては、 J.Carruthers， The Kruger NatiolJal Park， pp. 25-7 
参照。
(7 )クリューガ一大統領の保護区殻営に対する姿勢については、 J.Carruthers，“Dissecting the Myth:Paul Kruger and the 
Kruger National Park" ，Journal of Southern AfricalJ Studies， vol. 20-2， 1994， pp. 263-83 Iこitしし、。
(8) J. Carruthers， The Kruger National Park， pp. 27-8. 




































































































( 1) J. Carruthers， TiJe Kruger National Park， pp. 30-1. 
(2) James Stevenson-Hamilton Diary，3 June，1902. 
(3) 1850年代以降出版され、イギリス人のアフリカでのハンティング熱を掻きたてた作品として、 R.G. G. Cumming， Five Years of 
Hunter' s Life in the far Interior of SoutiJ Africa， 2vols， 1850， W. C. Harris，刀'JeWi1d Sports of SoutiJern Africa， 
London， 1852， D. D. Lyell， TiJe Hunting and Spoor of Central African Game， London， 1929.などがある。
(4 )かれのナチュラリストとしての声望を高めた論文に、“Observationson Migratory Birds at Komatipoort" ， journal of 
tiJe South African OrnitJJOlogist' Union vol. 5， April 1909、pp.19-22などがある。また、帝国にわたったジェントルマン
たちの二つの肩書きについては、拙稿、「イギリス帝国と環境保護一英領南アフリカにおけるハンチィングと自然保護政策の
起源に勺いての覚え書き一J~徳島大学総合科学部人聞社会文化研究』第 5 巻、 107-119頁参照。
(5 )この団体については、 R.Fitter & P. Scott，刀JePenitent Butchers:The Fauna Preservation Society， 1903-1978，1978，さら
には J.M. MacKenzie， Empire of Nature， pp. 211-22参照。ハミルトンはこの団体の機関誌 Journal of the Society for tiJe 
Preservcl t i onof the Fauna of the晶，pire (JSPFJ!) に多数投稿している。主なものとして“GamePreservation in the 
Transvaal" ，jSPFE， vo12， 1905，“Opposi tion to Game Reserves" ，jSPFE， vol. 3， 1907，“Empire Fauna in 1922" ，jSP.周 part
2，1922，“The Management of a National Park in Africa" ，jSPFE， part10， 1930，“A Game Warden Reflects" ，jSPFE， part54， 
1946などがある。
(6) Stevenson-Hamilton，Diary，30 May 1910. 
( 7) J. M. MacKenzie， Empire of Nature， pp. 226， 229-31， 265-7. 
(8) このトランスヴアールのスポーツマンの圧力団体に対してハミノレトンはしばしば嫌悪感を示している。 Stevenson-Hami1 ton， 
Diary，26 February 1903，8，22 June 1905. この衝突については、 J.Carruthers， The Kruger National Par.ムpp.41-2に詳し
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大の地主は、 トランスヴアール合弁土地会社 TransvaalConsolidated Land Cornpanyというジョハ
ネスパークに本拠を置くイギリス系資本の会社であった。これに加えて、土地の補償問題に不満をと
なえて、州議会に圧力をかけた団体があった。それはトランスヴアール土地所有者協会 Transvaal


















( 1) L. トンプソン前掲書、 280-83頁。
(2) ]. Carruthers， The Kruger Nationa1 Park， pp. 48-9. 






(5) ]. Carruthers， The Kruger Nationa1 Par.丸p.51.なお、 14年の州令により、シングウィツィ保護区とサピ保護区は統合されて
単一の保護区に再編されている。
( 6) ]. Stevenson-Hamil ton，“The Transvaal Game Sancturay" ，Journa1 of the A介 icanSociet.y vol. 25 (99)，1926， p.214 
(7) Further Correspondence relating to the Preservation of Wild Animals in Africa" ，Par1iclOJentar.y Paper's， vol. LXVI 
(1910)， pp. 27.5-6， 326-8 
(8 )との論争に関するハミルトンの見解は、 Stevenson一Hamilton，“Tsetse Fly and the Rinderpest Epidemic of 1896" ，South 
African ]ournal of Science vol. 53(8). 1957，pp.216-8参照υ また、この論争全般の経緯にういては、拙稿、「英領アフリカ




Hamilton to ].Smuts， 12 September， 1911， Transvaal Provincial Secretary Correspondence Files，A1403/1，].Carruthers， 
刀'JeKruger 拘 ti011<11 Par.九p.53の引用による。






当地の視察をおこなわせたいと思ております。 J]. Smuts t.o ]. F. B. Rissik， 26 May， 1914， Transvaal Provincial Secretary 














ここではそのような影響は全くないのだから。」以上、 TransvaalProvincial Keorts of tlJe Game Keserves CommissiolJ. . 
1918， pp. 9-10， J.Carruthers， TlJe Kruger National Park， p.56の引用による。
(12) Ibid.， p.58. 
(13) Ibid.， pp. 58-9. 
(14) ハミルトンは次のように記している。「利己的な資本家の利害についていっさい考慮すべきではない。〔中略〕かれらになり
代わってわれわれがその財産を守ってきたのにたいし、沈黙のみをこととしてきたものたちを満足させるのに、われわれはあ












































た。かれらのこの運動への対応は様々であった。たとえば英系新聞である Rand Daily Mailは、





















































































( 1) L. トンプソン前掲書、 284-8頁。
(2) T. Gutsche， The History and Socia1 Significallce of Motiol1 Pictures il1 South Africa， 1895-1940，1972， pp. 313-8 
( 3) 1. Hofmeyr，“Popularizing History: the Case of Gustav Preller " ，Journal of African History vol. 29 (3)，1988， pp. 521 
-35. 
(4) House of Assembly Debates Collections， 4366-7，31 May 1926， J. Carruthers，刀'leKruger Na ti 0l1a1 Park， p.58の引用によ
る。
(5) Rand Daily Mail，21 November 1925， J.Carruthers， The Kruger Nationa1 Par.九p.62の引用による。
(6) Cape Archives(Cape Tom) ， A848:Stratford Caldecott Collection， Stevenson-Hamilton to S. Caldecott， 23 May， 1926， 
J. Carruthers，刀'leKruger Natiolla1 Park， p.62の引用による。
(7) Ibid.， Stevenson-Hamil ton to S. Caldecott， 3 April， 1926. 
(8) R. G. Morrell， Rura1 Transformatiolls il1 the Transvaa1， 1983， pp. 238-9. 













































































( 1) Stevenson一Hamilton， Diary， 30 October 1941. 
(2) Stevenson一Hamilton，Diary， 17 June， 1927， 15 November 1944. :3 April 194.5など。
( 3) R. J. Labuschagne， The Kruger Park， 1970， pp. 111-12. 
(4) P. Meiring， Kruger Park Saga， 1976， p.25. 
(5 )たとえば、ツオンガ Tsonga系マクレケMakuleke族は、 1994年に制定された土地補償法 theLand Resti tution Actにもとづ
いて、公園管財委員会に対して現在訴松をおこしているりかれらは、少なくとも 6世代にわたって生活してきた土地を1969年
に強制退去させられたと主張している。他の事例も含めて、 J.Carruthers， The Kruger NatiO/wl Park， pp. 97-8 
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